
























（Prior Service Costs）、数理計算上の差異（Actuarial Gains
and Losses）、価値関連性（Value Relevance）、本体情報と注
記情報（Recognized and Disclosed Items）
 序
本研究の目的は、財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards
Board、以下 FASB）が2006年に公表した財務会計基準書（Statement of Finan-
cial Accounting Standards、以下 SFAS）第158号『確定給付年金制度および
その他退職後制度に関する事業主の会計処理－SFAS第87号、88号、106号、
132号（R）の改正』（Employers’ Accounting for Defined Benefit Pension and



































表の負債と、その他包括利益（Other Comprehensive Income、以下 OCI）を
通じて純資産に反映され、費用処理時には OCIの組替項目として純利益へ




（FASB 1985, pars. 24 and 25）。数理計算上の差異は、PBOや制度資産の見
積額と実際額との差額である（FASB 1985, par. 29）。PBOは、昇給や中途
退職といった将来事象を考慮して算定される（FASB 1985, par. 17）。制度資




























































「違いなし」には、リースが該当する。Imhoff, Lipe and Wright（1993）
と Bratten, Choudhary and Schipper（2013）は、SFAS第13号のリースの本
体情報と注記情報の価値関連性に差がないという証拠を提示している。特に、





Kilic and Lobo（2006）は SFAS第133号導入前後のデリバティブを対象に検
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あるという証拠を提示している。

































































先行研究はいくつかある（Hann, Heflin and Subramanyam 2007a ; Hann, Lu




















































未認識過去勤務費用である。仮説２は OFFBL（UO : PSC）itと POST*
OFFBL（UO :PSC）itの係数及び t値により検証する。POST*OFFBL（UO :
AGL）itは、SFAS第158号導入後本体情報へ変更された未認識数理計算上の












の修正）』（Employers’ Disclosures about Pensions and Other Postretirement Bene-












（UO :PSC）itと OFFBL（UO :AGL）it以外の各変数に極めて大きいもしくは
小さい値を持つサンプルが含まれており、検証結果に大きな影響を与える。







5） 念のため、BVit、OFFBL（UO :PSC）itと OFFBL（UO :AGL）itについても上下１％の
サンプルを外れ値として除外して検証してみたところ、その結果は本研究の検証結果
と首尾一貫していた。




変数 平均値 標準偏差 範囲 小値 Q1 中央値 Q3 大値
MVEit 0.771 0.480 2.469 0.096 0.410 0.643 0.971 2.565
ASSTESit 1.033 0.073 0.431 0.834 0.984 1.028 1.075 1.265
LIABIRITYit 0.463 0.191 0.795 0.093 0.298 0.478 0.613 0.888
PAit 0.109 0.064 0.270 0.009 0.056 0.099 0.152 0.278
PBOit 0.161 0.097 0.406 0.011 0.073 0.140 0.242 0.417
ONBL(SFAS No. 87)it 0.025 0.042 0.262 0.075 0.000 0.016 0.045 0.186
BVit 0.545 0.200 0.905 0.111 0.390 0.537 0.703 1.016
OFFBL(UO)it 0.037 0.036 0.168 0.013 0.009 0.024 0.059 0.155
OFFBL(UO:PSC)it 0.009 0.012 0.126 0.061 0.014 0.005 0.001 0.065
OFFBL(UO:AGL)it 0.046 0.040 0.200 0.009 0.015 0.032 0.069 0.190
NIit 0.066 0.043 0.275 0.075 0.039 0.065 0.093 0.201
RBCit 0.009 0.007 0.047 0.000 0.004 0.008 0.013 0.047
R&Dit 0.036 0.025 0.151 0.000 0.016 0.036 0.054 0.151
SALESGRWit 1.032 0.091 0.623 0.764 0.982 1.035 1.082 1.387



























NIit RBCit R&Dit SALESGRWit
MVEit 0.344*** 0.548*** 0.188*** 0.710*** 0.335*** 0.050 0.279*** 0.709*** 0.250*** 0.002 0.371***
ASSTESit 0.363*** 0.237*** .106** 0.142*** 0.221*** 0.193*** 0.265*** 0.367*** 0.196*** 0.023 0.583***
LIABIRITYit 0.492*** 0.241*** 0.154*** 0.898*** 0.099 0.266*** 0.030 0.365*** 0.047 0.068 0.089
ONBL
(SFAS No. 87)it
0.214*** 0.143*** 0.150*** 0.350*** 0.263*** 0.261*** 0.322*** 0.079 0.615*** 0.280*** 0.043
BVit 0.646*** 0.165*** 0.896*** 0.407*** 0.231*** 0.113** 0.138*** 0.513*** 0.213*** 0.094 0.135**
OFFBL
(UO)it
0.223*** 0.227*** 0.037 0.371*** 0.197*** 0.267*** 0.922*** 0.273*** 0.629*** 0.517*** 0.198***
OFFBL
(UO:PSC)it
0.039 0.192*** 0.204*** 0.309*** 0.060 0.197*** 0.561*** 0.085 0.366*** 0.469*** 0.110**
OFFBL
(UO:AGL)it
0.207*** 0.260*** 0.033 0.419*** 0.151*** 0.957*** 0.472*** 0.255*** 0.662*** 0.611*** 0.208***
NIit 0.673*** 0.397*** 0.349*** 0.171*** 0.513*** 0.250*** 0.074 0.243*** 0.148*** 0.063 0.452***
RBCit 0.239*** 0.199*** 0.053 0.610*** 0.251*** 0.546*** 0.270*** 0.569*** 0.188*** 0.378*** 0.111**
R&Dit 0.027 0.009 0.035 0.266*** 0.093 0.508*** 0.374*** 0.564*** 0.135** 0.296*** 0.024















Intercept +/- 0.883 0.594
(3.213)*** (2.727)***






















NIit + 4.495 4.462
(8.943)*** (9.000)***
RBCit - 4.569 5.269
(1.236) (1.624)
R&Dit + 3.746 4.182
(4.629)*** (5.174)***













基づく給付の増加額と規定されている（FASB 1985, par. 24）。これらの結果
は、日本では PBOが減額される場合が多いため、投資家が未認識過去勤務
費用を意思決定に反映していないと思われる。





























Intercept +/- 0.777 0.474
(2.772)*** (2.142)**






















NIit + 4.343 4.310
(8.491)*** (8.509)***
RBCit - 4.779 4.844
(1.122) (1.344)
R&Dit + 3.926 4.450
(4.777)*** (5.393)***
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